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Author has made a experimental study on the relation between f{astro・intestinal
movements an〔labsorption of isotope Na"" after gastro-intestinal operations. 
Dogs were used and the gastro-intestinal movements were ob司~rved through 
abdominal window in these experiments, and the strength of the radiation of Na24 
in the venous blood was calculated by Geiger Muller counter. 
The results are as follows : 
1) Absorbed Na24 in. the venous blood is found within 5 minutes after oral 
feeding and the absorption rate reaches to its maximal level within 10 hours. 
2) Na24 is absorbed in large quantities from stomach. 
3) The absorption rate from duodenum is extremely rapid and large, compared 
with that from stomach. 
4) The absorption of Naリ isnot influenced bv Monoiodoacetic acid. 
5) General anesthesia b~· ether and electric narcosis do not influence on the 
absorption of radioactive sodium. 
6) The gastrointestinal movements have no relation to the absorption of Na24 
direct ！~.， but it pla:;s a role for the transportation of intestinal content to the 
absorption’s region. 
7) The absorption of Na21 immediately after gastrectomy and gastroenterostomy 
is verγslow, but absorption and gastrointestinal movements recovered completely 









































Nasset & Parry (1苦34）のは既に早くNaの吸収
と分泌とが同時に腸管から行はれることを報告してい



















































































間l士5分p 10分， 15分＇ 30分＇ 60分p 1時間30分， 2






















































収量小であり 537epmであるが， 3時間， l,39lcpm,
4時間， l,960cpmとなり急激に上昇を示し， 8時間
にて最高値に達しP ヨ，：＞Fl8epmを示す.No.34は：3分後
より 38cpmの出現あり， 2時間にて 3,207cpmを示し
12 10 e 、7'2/H)
























度になり 6時間後に最高値に達し 2,387cpmで， 12時
























































































































:¥0 .12 9.6kg♀幽門閉鎖 午後5時40分
試験液注入午後6時15分

































































T’MEO I 2345否 8 10一寸討HI
図の如く 551'rえJ:'[lこ両例共に496cpm,1,029 cpmが
血中に出現し，極めて急速な吸収を示している.No・






10－~l\I + Na24 Cl 溶液50ccを使用した．
538 日本外科宝函第26巻第4号
No.36 10.5 kg♀試験液注入 fl＇後 5時27分
No.39 11.0kg♀試験液注入午後5時46分
図10 モノヨード酷酸 10-2MolNa24 Clの十
二指腸よりの吸収・000
宮
'tlME0 I 2 3 4 5 6 8 10 12(H) 

















































































































































































































1000ι ，F －·······~ム〆5ぱ~；.－.：：· . .－・＂肋44I 1.r ・ー，・I ＇－＇.：.，・’「
~ ...且・ a
TIME o 1 2 3 4 s6 a 10 12 』6(H)
図の如し 5分後より血中に出現しているが吸収速
度遅く p l'¥o. 44はIO時間後に於て最大に達しP その吸




No. 58 11.5 k邑・♀手術終了 午後2時5分
試験液注入午後5時2分
'¥o. 59 11.0 kg♀手術終了 午後3時32分
試験液注入午後5時5分







































































No. 49 9.0kg♀手術終了 午後3時45分
試験液注入午後5時29分






















No. 53 9.0kg♀胃切除術 3月6日
試験液注入3月28日午後5時43分
No. 56 10.0 kg♀胃切除術 3月19日
試験液注入4月18日午後5時5分
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れているが，余は Edkins,Ernst-Otto, Karel, Fult-





















































胃及び腸より のおTaの lllzJI~附似に関して はp Roth 






































り，エー テル＇f酔：; N'a~ ＇の収！［＇，＇. に影響を与えない．































表 1 Na＂＇と P犯の比較
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